












































An outlook on the Japanese design history of the Heisei era: 
Indications as presented at the symposium held at the 55th annual 
conference of the Japan Society for Design in 2013.
天貝　義教
AMAGAI Yoshinori
　　After the end of World War II, Japanese design studies and design history were mainly promoted by the 
Japanese Society for Science of Design (Nippon Dezain Gakkai), which was founded in 1953 and published 
the Bulletin of the Japanese Society for the Science of Design, and the Japan Society of Design (Isho 
Gakkai), which was founded in 1959 and published the Journal of the Japan Society of Design. From the 
1990s to the 2000s new societies appeared in Japan to promote design history. The Design History Forum 
(Dezain Shi Foramu) was founded in 1998 and published the Design Discourse, and the Design History 
Workshop Japan (Dezain Shi Gaku Kenkyukai) was founded in 2002 and published the Design History: the 
Journal of the Design History Workshop Japan. The newly founded societies make a worldwide contribution 
to the design history profession by not only publishing many journals and books in Japanese and foreign 
languages, but also holding many international symposiums and conferences on the history of Japanese 
design. The Design History Forum published especially a book titled A History of Japanese and Western 
Design: Exchange and Influence in 2001. These societies are the new driving forces behind the development 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　John Walker, Design history and the history of 
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アメリカ：阿部公正（横浜国立大学学芸部講
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　日本については豊口克平氏が寄稿してい
た。
日本のインダストリアル・デザインの歩み：
豊口克平（IAI）
（34）	『デザイン』第１号　昭和34年（1959）p.10
（35）	小池新二『汎美計画』アトリエ社　昭和18年
（1943）
（36）	阿部公正『デザイン思考』美術出版社	昭和53
年（1978）
（37）	今道友信「現代美学の課題と展望」今道友信
編『西洋美学のエッセンス　西洋美学理論の
歴史と展開』ぺりかん社	平成６年（1994）p.448
（38）	天貝義教『応用美術思想導入の歴史―ウィー
ン博参同から意匠条例制定まで―』思文閣出
版	平成22年（2010）
（39）	天貝義教「明治末期から大正初期の日本にお
ける工業意匠概念について―明治四十二年
（一九〇九）意匠法を中心に―」『美学』第63
巻第１号　平成24年（2012）pp.85-96
（40）	『工業所有権法規改正ニ関スル会議　意匠法之
部』工業所有権参考資料センター図書番号１
（41）	特許庁『工業所有権制度改正審議会答申説明
書』昭和32年（1957）
（42）	制度ラウンドテーブル事務局『魅力ある意匠
制度の確立に向けて』平成７年（1995）
（43）	天貝義教「明治末期のアール・ヌーヴォーな
らびにセセッション様式模倣に対する平山英
三の批判について―大正元年開催第六回商品
改良会史出品講評を中心に―」意匠学会第55
回大会発表要旨集
